





















































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lease．land by工twere a shame to le七this
　　　　But　for　thy　world　enゴoying　but　this，1and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　shame　ユt　so？　　　　　　　　 hame t二〇It　土s not more than s
　　　　Landlord　of　Eng！and　art　thou　now，　not　king，
　　　　Thy　state。f　law　is　bQndslave　t。　the　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　law


















































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　low．Thus high at least， although your knee be















































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　mortal　touchWhose double tonque may with
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　ほ　　　　　　　　　　　　　　　
Throw　deat二h　upQn　thy　soverelqn　s　enemles
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．2．13－22）（1エ1
This　unreal　and　childish　conception　entertains　Richard，
and　stimulates　his　moQd．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　58　一
Mock　not　rny　senseless　conゴurat土on，　lords。
This　earth　sha！l　have　a　feelinq　and　these　stones
Prove　armed　soldiers　ere　her　native　king
Sha工l　falter　under　foul　rebellion’s　arms．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工II．2．23－26）
This　speech　is　unsuitable　for　the　scene　of　the　actual
fighting　and　is　even　ludicrous・　As　R⊥chard　probably
conゴectures　that　his　sUbゴects　think　so，　he　starts　the
speech　with　　”Mock　not・一一”．　Richard　is　quite　indiffer－
ent：to　morality　and　does　not　have　common　sense，　and
therefore　he　has　his　sense　of　value　different　from　oth－
ers畢．　　He　apPears　to　be　satisfied　with　his　own　world　no
one　but　him　can　enter．　Seユfishness　and　unreality　are
prevailing　in　to　Richard’s　childishness。
　　　　　But　when　Richard　has　recognized　his　loss，　his　af－
fection　to　the　earth　is　los七．　He　calls　it　鱒the　base
earth”．（工1工．3．190）　　As　工　have　stated　in　Chapter　1，
Richard　loses　his　childishness　here．　There　is　connec－
tion　between　”七he　base　earth”　and　the　loss　of　child－
ishness．　Richard　refers　七〇　the　same　earth．　工n　spite　of
しhat，　the　difference　between　the　earth　in　the　former
scene　and　in　the　lat七er　is　very　great　from　sublimity　to
baseness．　The　change　in　Richard’s　mind　has　brought　such
a　difference　in　the　choice　of　adゴectives　given　to　the
earth　±n　his　speech．
　　　　　The　positive　imaqe　of　the　earth　r：eflects　Richard’s
ゴoyful　mood．　His　speech　工s，　most　of　all，　exaggerated
and　imaginative，　though　he　knows　it　is　impossible　in　acL
tual　fact，　or　”he　is　a　se工f－deceiver，　a　man　who　imagines
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　59　一
that　a　habitable　world　can　be　constructed　from　words
alone．四（4）　　L．　C．　Knights　also　says，　”－t・this　bit　of
make－believe　（that　Richard　is　a　’mother’　to　his　land）　is
almost　as　fantastic　as　the　notion　that　Bolingbroke　would
be　troubled　by　spiders．鱒（5）　　But　I　do　not　think　　　　、
Richard’s　reference　to　a　mother　and　a　child　is　fantastlc
because　the　reference　shows　his　childishness　very　clear－
ly　as　工　have　already　stated　in　Chapter　1．　Certainly
this　Richard’s　speech．　is　childish．　　工n　this　case，　the　nb一
　十ian　about’Bolingbroke’s　trouble　with　spiders　is　not
fantastic．　　Stated　reversely、　it　proves　Richard’s　child－
ishness．
　　　　　As　the　situation　gets　worse，　the　image　of　the　earth
changes．　What　is　interesting　is　that　gradually　Richard
himself　comes　to　be　linked　to　the　negative　image　Qf　七he
earth．　At　first　he　has　compared　himself　to　the　sun　but
now　this　image．　is　quite　lost　to　his　mind・　Richard　asso－
ciates　a　grave　with　the　earth．　When　Scroope　says　to
Richard，　，’Thσse　whom　you　curse　／　Have　felt　the　worst　of
．death’s　destroying　wound　／　And　ユie　full　low，　graved　in
the　hollow　ground”（工1工．2．138－140＞，　Richard　suggests　as
fo！lOWS：
　　　　　Let’s　talk　ofi　graves，　of　worms　and　epitaphs，
　　　　’Make　dust　our　paper　and　with　rainy　eyes
　　　　　Write　sorrow　on　the　bosom　of　the　earth。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工工工．2．1．45－147）
And　the　βarth　which　has　brought　up　Richard　is　now　”the
一　60　一
幽
barren　earth．”（工工工．2．153｝　　Richard　has　considered　the
earth　ゴust　as　an　obゴect，　but　in　his　image，　now　，　the
phys’奄モ≠戟@distance　between　them　is　drawing　near．　Richard
says　he　writes　sorrow　on　the　earth，　sits　upop　the
qround，　and　wishes　his　bones　be　covered　by　the　barren
earth．
　　　　　At　last　when　Richard　is　confronted　with
Bolingbroke，　Richard　is　connected　with　the　earth．
Richard　says　to　Bolingbroke，　”Fair　cousin，　you　debase
your　princely　knee　／．To　make　the　base　earth　proud　wiYh
kissing　it．t’（III．3．189－190）　　In　these　words，　Richard
means　皿anifestly　Bolingbroke　does　not　have　to　show　him
every　courtesy　as　a　subゴect．　　Richard　is　the　base　earth
and　he　is　not　childish　any　longer．　The　more　the　image
of　the　earth　becomes　negative，　the　rnore　Richar（1’s
childishness　is　lost。　Now，　Richard　comes　down　to　’earth．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊　　＊　　＊
　　　　　Throuqhout　the　play，　Richard　has　come　to　take　rec－
ognition　of　the　truth　while　he　has　lost　kingship．　　工n
the　flow　of　the　story，　七he　loss　of　his　childishness　may
be　乙　sma！！　element．　Thinking‘about　the　process　of
Richard’s　mentality，　however，　childishness　is　an
important　element．　　There　is　a　great　difference　in
Richard’s　character．　between　the　first　half　and　the
latter　half．　Richard’s　selfishness，　however，　　has
brouqht　himself　to　his　abdication　and　his　ideal　is
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　61　一
betrayed　by　ruthless　reality．　　Richard　has　consideted
himself　as　the　sun　which　is　t二he　symbol　of　a　king．　　He
has　got　this　idea　firmly　rooted　in　his　mind．　　But　in
fact　Richard　is　a　flame　which　is　easily　put　out　by
water，　though，　to　Gaunt，　Richard　is　”violent
fire“（工工．1．34）
　　　　Richard　in　Act　IV　has　lost　his　childishness　and　has
an　image　of　a　rnartyrish　sufferer　like　Christ，　instead　of
the　Richard　in　Act　I工I　who　is　a　child　craving　for　a
mother．　When　Gaunt　die5，　Richard　says、闘our　pilgrimaqe
rnust　be　（spent）．”（工工．1．154）　　The　foretold　pilgrimage
happens　here，　and　he　finishes　it　by　his　own　death．　This
play　is　not　only　I’a　history　of　hu皿an　mind腸（6）　as　S・　T．
Coleridge　has　stated　but　also　a　history　of　human　soul．
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